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La voz femenina de las kharjas mozarabes
Maria Teresa Miranda
University of Kentucky
In fiction , as In life, the coming together of two human beings In the
sexual embrace of love represents the reconciliation of all opposites, the
peaceful resolution of all disputes, the melting of all swords Into
plowshares. In such an embrace, the cyclical dominates the temporal,
the lovers are united with all lovers, and we partake of the universal.
Robert Scholes, Structuralism in Llterature 1
Las kharjas son indiscutihlemente poemas de union. son cantos, voces mtlmas que
exclaman y asplran, anoran y celebran una union sexual que se remonta a un nlvel
inconsciente arquet(pico. Las kharjas mozarabes me parecen una culmlnacion, un
desenlace de una lradici6n ltrica amatoria que encuentra un momento, una sltuacion
que refleja los sentimientos ma's Mslcos en el ser humano en voz de majer. La union
sexual en estos poemas es el nivel mas 16gico e indispensable de encuentro entre dos
sexos, dos visiones del mundo, dos culluras, en la Esparfa musulmana de la baja
Edad Media. Esta poesrii se allment6 y dio f rutos de la mezcla racial y linguistlca de la
sociedad andaluza de esa epoca y como ha sugerido parte de la crftlca, contaha ya de
un bagaje lirico. Los poetas cultos recogieron ese canto. esa f uente que brotaba del
seno de la m4jer mozarabe, parte de una conciencia femenina universal.
Al escrihir sobre una "voz femenlna" en las kharjas mozarabes estoy consclente del
peligro de generalizar al exlremo y crear artificiosamente una conclencla femenina
que no pueda confirmarse a un nlvel social o literario por los dlferentes problemas de
transcripcion, traducci6n y documentaci6n. De hecho. la crfilca esl.a divldida sobre
que palabras son realrnente romances, y sobre la convenlencla de acercarlas mas al
mundo cultural :frabe o al mozarabe2 • Por otro lado he lntentado descubrir y entret~jer
ciertas caracterfstlcas que vivifiquen los lazos entre mujeres de un mismo producto
social. lie intentado descubrir una psiquis Interior que rentje un sentir colectivo, pa rte
de la sospechada corriente lirica que le precedia.
Me parece posible crear tal enlidad femenina en las kharjas mozarabes, por su
brevedad, su falta de detalles que limiten la experiencia o situacion descrita y por su
concentrada fuerza poetlca, tan bien unida a su sensualldad. El hecho de que fueran
tan populares hasta alcanzar a los poctas cultos de las muwassahas• confirma la
universalidad de los sentimientos. Las refcrenclas al amor que sienlen las majeres y
al dolor que causa la ausencia del amado conectan las kharjas a una tradicion de
linca femenina.
Al localizar social y culturalmente la voz poetlca de las kharjas nos encontramos
con una 1114jer que no es arabe sino miembro del grupo social subyugado denlro de
una situaci6n familiar bastanle cerrada. De acuerdo con Lucy A. Sponsler3 un tlpo
que aparace con frecuencia en las kharjas es la mujer Joven, sin experiencia, que
despierta al a111or pero que todavfa no sabc bien como reaccionar, que depende de la
* Poemas largos. escrilos en arabe clasico o en hebreo, de los cuales las kha,jas
for111an los versos finales.

madre como consrjera y confldente, pero esas caractertsticas aisladas no me parecen
rieles a una visii5'n totalizadora de la situacion de la mujer en las kharjas.
En una vision completa de esa esencla de mttjer a que me rerlero, lo que aparenta
ser debilidad, lo que otros han lnterpretado como desesperante, es un rasgo
complementario, una reaccion natural a ralz de la perdida temporal de algo altamente
satlsfactorio. No nos olvldemos de la mujer que goza de su experiencia o de la que
expresa claramente lo que qulere, la que especifica no solo las caractensticas fisicas
que preflere en un amado sino tambien la que pone demandas y condiclones
sexuales:
No. XIII
Non kero, n~n, un jill(llo
Illa s-samarello.
No. IX
Non t'amarey Illa kon al!arti
an tayma Jaljli maca qurtl.
No XIV
Mamma, 'ay hablbel
" 1-ymmella
"'
..,,
so
saqrella h
el-quwello albo
e bokella hamrellah. 4

r
:'.

l

1
'l

r
e

s
e
0

(No. XIII
"No quiero, no, un amiguito,
masque el morenito".)
(No. IX
"No le amare sino con la condicion
de que Juntes ml ajorca def tobillo
con mis pendientes".)
(No. XIV
''jMadre, que amigol
Bajo la quedtjuela rubita,
el cuello albo
y la boquita coloradita".)

La kharja No. I (pp. 82 y 83) es evidencia de la vida clausurada de la mLtjer dentro
de la estructura social en la cual el hombre era quien tradicionalmente visitaba a la
mltjer; ma's lmportante aun es que esta mttjer le dice cuando venir y esta dispuesta a
romper la norma estableclda, para poder ver a su amado:

Mew sTdT Ibrahim
Ya nueinne dolie,
Fente mib
!le- nojte.
In on, sl non keris'
Yre-me lib
-iGar-me ' a !obi A fer-le.

("Oueifo mfo Ibrahim,
oh nombre dulce,
vente am(
de noche.
SI no, si no quieres,
lreine a ti
- d(me a dondel a verte".)

e

a

En otras kharjas la mujer hace aluslon al Raquib, al gllos o el espia que coarta su
libertad; pero ella se las arregla para buscar a su amado hasta el extremo de que
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ambos corra n peligro de mue,te. Veanse por tjemplo:
No. Ill
jYa fatin, a falinl
Os y· entrad
.
Kand,o Yilos keded
N XXVII
I\ ,
e Yelow ka-rey
;'
M1-a morte la trey
c_:-Arifo kulli ~ay
E non se yo nada:
Bi-llah, ~ke farey?
No. IV
!Alba de mew fogorel
IAlma de mew led_orel
Non estand ' ar-raq ibe
Esta nojte (k~r) am6re.
.No. XXXI
jBene' aya~I li-1-habib in luhtu,
Korn hilos me beray,
Bono balas matare1 abahtu:
Mamma, gar ke raray. 6

"

(No. Ill
" iOh seductor, oh seductorl
Enlraos aqu(
cua ndo el gllos duerrna".)
(No. XXVII
"Mi gllos, como un rey,
me trae la muerte.
Todo lo sabe
Y yo no se nada
Por Dios, l que hare yo?"
(No. IV
'( Alba de ml Fulgorl
, Alma de ml alegrfal
No estando el espla,
esta noche qulero amor".)
(No. XXXI
"iBlen hayasl SI al amigo salgo,
como el gllos me vera,
a un hombre de bien en balde/
a la muerte expongo:
Madre, dime que he de hacer".)

Abundan tambien, las kharjas que celebran los dones flslcos del amado, en otras
abundan exclamaciones de placer, cantos al gozo del amor mientras otras esta·n
llenas de coqueterfa muy bien premeditada. Estas caracteristlcas van poco a poco
delineando una mujer con una actltud posiUva, actlva, sensual, libre, y sin trabas
sexuales que limiten su experiencia. Ese canto al amor ffslco es una aceptacion de la
vida como fuente de placer, csa sensualidad gozada se rdleja por ~Jemplo en el gran
numero de kharjas que aluden a las diferentes partes del cuerpo, en especial la boca,
que se retrata como un centro electrico, paslonal, agresivo, tentador, f uente de placer,
que evoca y viviflca la presencia del amado. Veanse por ejemplo la kharja No. XIV en
la pagina I •8 y las siguientes:
·/

No XI
Byym ' i~a 1-napna duk:
Bokella de
- habb al-muli.ik
No. VIia
Ben, j Ya sahharal
Alba q esla kon bet fogore

.
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(No. XI
"Ven mi boquita €.sta a besar,
que es de cerezas un collar)
(No. VIia
'jVen, oh hechicerol
Una alba que tiene tan hermoso
fulgor,

Kand bene bi~ amore
No. XXVI
.J
Qullu: " 'As
Tuhalyl bokellah
11elwa mi!l t>B".
No. XX
sf, OS bals, ya sldI
K'ante brs'ar-os-e
(La) bokella hamra,
Fermelya ka-1-wa~. 8

Cuando viene picle arnor")
(No. XXVI
"Dije: i"Como
hace revlvlr una boquita
dulce como esal"
(No. XX
"SI os vals, dueno mfo,
mirad que antes he de besaros
la boqulta roja
berme Ja como la curcuma.")

La kharja No. XXIII (pp. 260 y 261) rerltja la confianza que liene la mujer en sus
encantos fislcos y en especlfico su boca:

i Amanu, ya: habTbli
Al-wah~ me no farM.
Ben, beta ma bokella:
lo se ke te no l~s.

.

,

(" \ Merced, amigo miol
No me dtjaras sola.
Ven, besa ml boqulta:
Yo sf que no le lras" .)

otro aspecto de la sensualldad que encontramos en las kharjas es la agresivldad
r(s1ca que aunque presenla la fuerza del amado, no hay un rechazo de la mlsma. La
kharja No. XXIV (p. 269 y 270) es un buen tjemplo. Su estructura de frases cortas, su
ritmo Jadeante, la rima y la seleccion de palabras la hacen una de las kharjas ma's
sensuales y sexuales:
Me hamm:is
Me tomas
Kon al-tetas
Marsfdas

("Me tomas (o te apoderas de mi,
me alacas)
Con tetas
Marcidas
Con mordiscos

Kon' al-lazmat,
Aqu\as
Korn Al-lanzas,
Kemanles de falamas'.

agudas
como lanzas,
quemantes de llamas".)

En la kharja No. XXlla (pp. 24.J y 245) tamblen hay aluslon a esa agresivldad sexual
mascullna pero como blen ha sugerido Lucy Sponsler la lntencion de la qutja es mas
bien una forma de tentar y atraer al amado:
·, Non me mordas, ya hablbTI\Lli
No qero daniyotol

("INo me muerdas, amigo!, No.
No quiero al que hace dan'ol

Al-gilalah rajisah .
A toto me rifyuso.

i Basta I

El corpino es fragil.
A todo me niego" .)

jBastal

"Judging from the tone and content of most kharjas this rejection Is probably meant
to tease and stimulate a man's ardor rather than to cool it." 7
Como en la vida real , el doblez del goce del amor en las kharjas es el sufrir, la
ausencia, la perdida del amado, y su expresi6n es tan aguda como la celebraci6n de
los placeres prohibldos. Ese dolor de amar es un desgarre exlstencial, la falta del otro
es la falta de 11na pa1te del todo, que es esa resolucion a la que se refiere Robert
Scholes, esa participaci6n de lo universal mediante la comunlon de los amantes. La
perdida del complemento, la hulda del amado, refltjan la lntensidad del amor, la
plenitud alcanzada que se anora; ese dolor es parte esenclal de la totalldad. La falta
de! amado entonces fortalecc, vivifica y crea la verdadera experiencia amorosa y aqu(
estriba su universalidad, una conciencia fcmenina que pierde su balance al primer
indicio de partida del amado. Vea mos las siguientes kharjas que refltjan los efectos y
la intensidad de ese dolor:
No. II
Gar k6m leb~re cta 1-gllibah:
non tantol
jYa weliyo~ ge I asiqa, ~ non tut

(No. 11
"Di c6mo soportar esta ausencla.
iNo tantol
/Ay de los ojos de la enamorada,
si no estas tul")
No. V
(No. V
jAmcfnul jAmanul Ya 1-malih, gare: " iMe.rced, mercedl Oh hermoso, di
Borki tu (m~) qcrcl'. ya-llah,
<'.'.Por que me quieres tu matar?"
malare?8

En la kharja No. VIII (p. 139 Y 138) es el amado quien se afecta por la ausencia de
la mttjer:

-

-·

Me-w 1-habib enfenno sJe mew amar.
Ke nba d'estar?
Non fes a mThe ke ~a ~e nt5 legar?

i

(Mi amigo esta enfermo de ml amor.
c!Como no ha de estarlo?
iNo ves que a m(no se ha de acercar?)

La inlensidad <lei sufrirniento por la ausencia def amado puede verse tambien en las
siguienlcs kharjas:

.

No. XVI
, IKe tuelleme ma' alrnal
IKe kitame ma' alma!
No. XVIII
Komo si filyolo 'alyeno,
Non ma~ adormd a me-w teho. 9
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(No. XVI
')Que me quitas el almal
jQue me arrebata mi alma!")
(No. XVIII
"Como si fueras hijito ajeno,
Ya 110 duermes en mi seno".)

En la kharja No. XVI se nos dice, que la perdida dcl amado cquivalc a la perdida dcl
alma y en la No. XVIII el erotlsmo se une a un sentlmlenlo malerno irmalo, esla mujer
compara la ausencia del amado con la ralta de un hijo.
La madre tlene un papel lmportanle en las kharjas, ella forma parte de esa
conciencla rernenlna, a ella se dlrlgen qutjas, larnentos, cuentos, y a ella se recurre
como ruente de conscjos y consuelo. Ella, por su experiencla, puede entender los
sentimlenlos. Ella es confidente y consrjera y probablernente, en algunas ocasiones
serfa un tlpo de "celestlna" o alcahueta y no una madre en el sentido literal de la
palabra. Los sentimlenlos que comunica la mujer de las kharjas a la madre no son
sicmpre trlstes ode qutja; en varlas (nos. XIV, XVII, XVIX por tjemplo), se celcbran los
rasgos mas agradables del amado: su raz de aurora, su cuello albo, su boca coloradita
o simplemente su visita. En otras ocasiones la mujer relata sus cuilas de amor, sus
quejas, el dolor a rafz de la ausencia del amado, sus tcmores, y pldc constjo,
consuelo:
No. VI
iAlsame !Je mew hale
porqe hall qad barel
.!.Ke rarey, ya 'umml?
Fen,jqe bado lyorarel
No. XV
No ie kecfu nl me ky€red garfre
kelma.
No zey (kon) teno (ma) suto dom1fre,
Mamma.
No. XXX a
Ya mamm~. ~ no le.sa 1-ylnnah
Allesa, morrey.
Trayde Jamrf min al-haylb:
As~ ranarey.
•
No. XXXIV
Gare-me, ya mammal kanno
Yartabu (min) _!jlyah.
Morro .de mi ntizar, mamma,
asTra n-nas-Pah 1~.

.

-

(N?. VI
" 1Sacame de como estoy,
porque mi si luaclon es desesperadal
d._ Que hare madre?
Ven que voy a llorarl
(No. XV
"No se quedo ni me quiere decir
palabra.
No sf con el seno abrasado dormir
madre".)
(No. XXX a
"Ay rnadre, si no drja la locura
altura, morlre.
Traed mi vino de casa del amigo
Lal vez sanare".)
(No. XXXIV
"Dime, oh madre: parece que el
duda del d(a.
Muero de mi esperar, madre,
esclava del plazo".)

La kharja No. VI reflrja la situaci6n mas desconsoladora de las 11 kharjas en que se
menciona a la madre en la coleccion moz:irabe. La No. XV presenta los efeclos fisicos
lanto como emocionales por la fa Ila del amado y la No. XXX a se reflere al amor como
una enfermedad de la cual puede curarse con el aclo rellchlsla de lomar vino de cas'a
del amado. La No. XXXI (ver paglna 19 ) expresa .el rlesgo y el pellgro de muerte como
resultado del amor ll(clto. En algunas kharjas en vez de una qutja encontramos una
defensa del amado y una expresi6n de conflanza en su regreso mientras la No. XXXIV
habla de la espera, de la ansiedad lorturantc de la expeclativa. Como puede

obse1varse la madre participa de toda una gama de sentimientos de diferente
complejidad.
Aunque no se especifica el origen de la mujer en las kharjas (cristiana, judfa, ·mora},
pode111os coi~jeturar, que su sit11aci6i1 hogarefl'a es diferente a la musulmana , al
meno~ en que existc 1111a rclar.ion esl.recha enlre madre f. hija. La madre en las kharjas
111ozarabes adcmas de dar consejo y consuelo refleja su propia conciencla sobre la
vidd, el a111or y el sexo, todo lo que ha vivido. Una figura maternal como esa no
aparece en la literatura arabe clasica pero sf esta presente en la literatura de otras
culturas (incluyendo la lfiica tradicional hispanica posterior) como blen ha senalado
Linda Fish Compton:
Portraits of a young girl with mother also appear In the literature of other
cullure.s and periods, as Theodore Frings and Peter Dronke have proven.
Within the geonraphical boundaries of the Arabic-speaking world, this
type of mother-daughter relationship is contained in ancient Egyptian
poetry and according to James Monroe, may be found In the popular
llawfi poetry of North Africa. 11
I.a universalidad de todos estos sentimientos femeninos es indiscutible, volvamos
pues a la 1111tjer mozarabe de las kharjas. Para Lucy Sponsler la mujer de las kharjas
tiene una posici6n inferior y de sumisi6n al hombre que la subyuga, y se refiere a su
posici6n como "an emotional and sensual dependence on man in an insecure
rclationship". 12 Como parte de su evidencia menclona el hecho de que el
matriomonio (y con este la seguridad social implicada), esta ausente en los poemas:
The desire for physical love in the kharjas Is usually accompanied by a
clear emotional dependance on her part, but no mention is made of
woman's impoitance In marriage or in rearing a family. The khalja
women wail for each brief meeting, and no potential permanence Is ever
indicated in these relationships. (p. 52)
A pesar de la indisculible sumision politica y social de la mttjer en la sociedad
andaluza de esta €j>0ca, las kharjas meyarecen un canto lrlunfal al amor, el reflejo
de un alto ~rado de libertacl y satisfaccion alcanzada y noun f'_'itado de dependencla
o f'..Slancamiento emocional. Es ciertu que gran cantldad de los poemas se refleren al
temor de perder al amado, al dolor causado por su ausencia, pero para m( son
evidencia de una relaci6n altamente pasional, salisfactoria, fuera de las normas
socialcs, independiente. No nos olvidemos de la mujer que demanda y plde amor en
las kharjas. tio es una nntjer tfrni,la ni insegura sino una llll!jer fuerte, libre y decltJida
que no busca una satisfacci6n matrimonial. Es una 1mtjer que celehra la union con el
amado. que goza del placer ilicito en un eterno presente. En muchas de las kharjas
no.'> encontramos con una e..scasez o una falta completa de verbos, con un fluir de
imagenes y exclamaciones que contribuyen a la creaci6n de un presente perpetuo,
que dan 1.111 senlido de univcrsalidad y atemporalidad. Lo que qulero es no llmitar las
l\ha1jas al momcnlo hist6rico social de s11111isi6n polltica de una raza y por
consiguicnte de las 1111tjercs de cse grupo dominado, slno vcr la posibilidad de
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conecta r esta poesra que reneja el erolismo fcmenino de dicho grupo como parle de
una tradici6n lirica intrinsecamente femenina y universal que pucde inlcrprctarse
como resullado de la convivencia entre una sociedad tan hclerogenea .
En su libro, Lucy Sponsler reconoce que la mttjer en muchas de las kha~jas se
presenta muy seductora y tentadora. Es la mlsma lnt!ler que celebra las cualidades
Hsicas de su amado y quien toma la iniclativa , es la que ernprende la busqueda del
encuentro amoroso. Pero en intcnto de reconclliar la liberlad e independencia sexual y
emocional de la mujer de las kharjas con una realidad social e hist6rica. Lucy
Sponsler concluye:
So although women express equality In their right to sensual fulfillment
and In intensity of passion , men are clearly po,trayed as superior for
they have a liberty that women lack, emotionally and socially. (p. 52)
No puedo estar de acuerdo con esta conclusi6n porque la presencia masculina en
las kharjas es mfoima; se evocan sus caracterfslicas fisicas, se celebra su llegada, se
le extrana o se menclona su nombre. La mltjer que se esconde del Raquib, que arregla
sus escapadas y ayuda al amante a llegar a ella, esta majer no lienc trabas sexuales o
emocionales que coarlen su sensualldad nl la expresion de la misma.
La mujer de las kharjas no es pasiva, ella hace, dice, pregunta, demanda, se qutja y
burla los !(mites y nonnas de su socledad. De acuerdo con Linda Fish Compton, me
parece obvlo que a pesar del desconcierlo y qutja de la mltjer a la madre, la m1tjer de
las kharjas mozarabes no se reslgna paslvamente, se pregunta que hacer. Unda F.
Compton clta la sigulente kharja arabe (en traduccion inglesa) como contraste entre
la actltud de una majer ~rabe y la mujer de las kharjas mozarabes:
Fate has decided on separation, oh cAbdal-Haqq,
So desire does not allow me to live and leaves me
Nothing. 13

Esta kharja reneja el concepto musulman del poder de un Dios que controla el mundo
completamente. La mltjer de las kharjas mozarabes por el contrario se pregunta que
hacer con sus sentimlentos, el amado o su sltuacion. El uso de la primera persona
como un agente actlvo e lntegrante no se encuentra en ninguna de las kharjas
arabes, pero s(en las mozarabes. Tomemos por tjemplo la No. V: " ... i Por que tu me
quleres,/ Ay Dlos, matar?" Linda F. Compton oplna que al dirigirse al amado y
preguntarle "por que tu" lmpllca que la mltjer le ldenliflca como causa y efecto de su
. condici6n. Esta Idea o concepto es muy dlferente al de las mltjeres en las kharjas
arabes.
Otra diferencia que senala Linda F. Compton entre las kharjas arabes y las
mozarabes es el camblo de perspectlva mascullna en la muwassaha a una voz
femenlna en la kharja mozarabe:
Why wasn't the whole muwashashah, whose meter and rhyme are based
on the kharja, written from a feminine point of view to concur with the
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ld1a1ja thcmalically as well? Why Is there an abrupt shift in these
muwashahahs from a man's conception or love In the main p;,trt or the
poem lo a woman's outlook at the end? (p. 95).
Para la aulora esto se debe a la lnfluencla de otra tradlci6n lirica y al contacto
diario con esa otra cultura. " ... they (las kharjas mozarabes) seem to spring from a
non-Muslim source which existed in the Iberian peninsula" (p. 95). Linda F. Compton
mendona como evi<lencia la cualidad oraHormularia de frases que se repiten como
"dkey farey?" en boca de mujer las cuales deben haber pertenecido a una tradicion
llrica oral 14 • Tales preguntas no se encuentran en las kharjas arabes y suglere la
autora que reflejan una actltud cultural lnconsclente. La menci6n del alba es otro
aspecto que tamhien es evidencia para Linda F. Compton, de cuan ligadas e.stan las
kharjas moz~rabes a una tradlci6n lirica lberica que coexistia y que probablemente le
precedia. Aunque presente en las kharjas arabes y las mozarabes, a diferencla de las
primeras, en las mozarabes encontramos un regocijo a la venida del amado en las
altas horas de la manana.
Muchas preguntas quedan sin contestar sobre las kharjas; nos es lmposlble
rernnstruir en detalle mlnucioso el pasado. Ideas, costumbres, canciones, vlajan a
traves de la palabra (oral o e,scrlta) en el tlempo, y solo lo humanamente universal
continua, se nos revela, lo re-creamos. Las kharjas son hasta ahora la primera
muestra de la l(rica secular en lengua romance, el vertlce de Ideas y sentlmientos de
varias tradiciones l(ricas y mis lmportante aun, la desembocadura de una conciencia
l(rica femenina.
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